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       （Director： Prof． S． Miyaxaki， M． D．」
  1． ln the past 7 years and 8 months， 21 cases of advanced bladder cancer which are not indicated
for total extirpation were hospita｝ized at Urological Dept． of Osaka Medical College． ln 16 cases
out of 21， the tumor was treated by chemotherapy combined wJ’th c6balt irradiation， TUR or TUC，
simple excision of tumor， and Co’60 irradiation alone． The other 5 cases， were treated by urinary
diversion alone． ln the cases treated by cornbined chemotherapy and Co60 irradiation alone， one
year observed survival rate was 500／．，2 years 38．50／，，3 years 38．50／，，4 years 190／． and 5 years 190／．．
In the case treated by urinary diversion alone， one year observed survival rate was 200／o， 2 years 200／o
and 3 years OO／6． The former group showed 5 years observed survival rate higher than the latter
group．
  2． Chemotherapy was used in 11 cases out of 16 cases of the former group， it was effective（1－A）
in 3 cases （27C／．）， fairly effective （O－A， B， C） in 2 cases （180／．）， in ineffective （e－O） in 6 cases （550／．），
according to the Karnofsky’s categories of ；esponse．


































       TumorNo．症例      の大きさ 化学療法その他の治療丁?B三曹る尿駿更南町誘
     膀胱頸部半周
181歳，男にわたる．
     広 基 性
     膀胱を半分し
272歳，女める．
     広 基 性
     左側壁全体お
369歳，男よび，頸部全
     周．広基性．
1）TEPA腔内注入
2）キロサイド，     TUR数回
 MMC，5Fu混合注入









5年以上生   存
1年以上生   存
（2年未満）
1年以上生   存
（2年未満）
膀胱左半分全1）内腸骨動脈へ
472歳男体．     広 基    MMC 60 mg動注性2）TEPA腔内注入
   TEPA腔内注入




















Co （4， 500 R） TUR
Co （1，000 R） TUR
Tumorの縮小をみたが，再発
 （卜A2）
効 果 な し
 （o－o）
効 果 な し
 （o－o）
効 果 な し
 （O－Bi）
効 果 な し
 （o－o）
 果 な し
 （OL－O）
効 果 な し
 （o－o）










癌   死
1年半癌   死
凶年2カ月
癌   死
3年9ヵ月
癌   死
11ヵ 月癌   死
8 ヵ 月
癌   死
6 カ 月
癌   死
11 ヵ 月
癌   死
（）Karnofskyの判定
2：化学療法をおこなわなかった症例






賞     体
頂部の鶏卵大その他多発
全    体
全     午
後 壁 全 体
広  基  性
Co療法  total 1，500R
Co療法





効 果 な し  尿管皮膚痩
効 果 な し        尿管皮膚痩（止血効果あり）






不     明
Tab星e 3．無処置群











：全     体
後壁全体．広基性
多発性．広基性
全     体




































     不能例の実測生存率
565
とくに膀胱全摘





































     不能症例
        化学療法のみ
        化学療法＋Co療法腫瘍に対して何
らかの処置・お化汾嵐ｹ撫含む）
こなった症例一        化学療法＋Co療法＋TUR
処置群        Co療法のみ
    （16例）        Co療 ＋TUR
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               内腸骨静脈
                 上膀胱動脈









i   PAH血中濃度
1    ・一一・t 10％PAH 5 ml静注時
     ●一● 本症例
｝         骨盤血流遮断後
          10％PAH 5 ml腸骨
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 ●＿●  本症例
      骨盤血流遮断後
      MMC 60 mg腸骨
      動脈内注入
triril）1．，，．．．．tt＝L
0051 2 3 46 S 10 12h
（MMC 20 mg静注のグラフ
            Fig． 5．
































































































      1    2    3    4    5  年
Fig・6・過去7年間の進行膀胱癌，膀胱全摘除術不能
    例の実測生存率
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